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األصولية
ختريج الفروع على األصول وأثره يف تنمية املَلَ َكة
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امللخـــ�ص:

يتناول هذا البحث مو�ضوع تخريج الفروع على الأ�صول و�أثره يف تنمية املَ َل َكة الأ�صول ّية( ،كتاب
الزجناين �أمنوذج ًا) .وقد تناول تعريف املَ َل َكة الأ�صولية ،والأ�س�س التي تقوم عليها ،واحلكم ال�رشعي لتكوينها،
والتعريف بتخريج الفروع على الأ�صول ،وامل�ؤلفات التي تناولته ،والتعريف بالزجناين ،وبكتابه تخريج الفروع
على الأ�صول ،و�أثره يف تنمية املَ َل َكة الأ�صولية .وقد خل�ص البحث �إىل جمموعة من النتائج �أبرزها� :أن املَ َل َكة
الأ�صولية هي :قدرة عقلية كبرية حتقق ا�ستيعاب املباحث والقواعد التي ُيتو�صل بها �إىل ا�ستنباط الأحكام
ال�رشعية الفرعية و�أنه يجب على كل من يقوم بتدري�س ودرا�سة العلوم ال�رشعية ،العمل على تنميتها ،و�أنه يجب
�إ�ضافة اجلانب التطبيقي �إىل اجلانب النظري يف تدري�س ودرا�سة علم �أ�صول الفقه ،وهذا ال يتم �إال بدرا�سة الكتب
التي �أُلفت على طريقة تخريج الفروع على الأ�صول ،ومنها كتاب الزجناين .لذا نو�صي ب�رضورة تدري�س هذه
الطريقة حتى ُيتَمكن من ربط الفروع بالأ�صول.
Abstract :
This paper explores the exegesis (Takhrij) of marginal to maximal issues
and its impact on the development of jurisprudential talent , (Zenjani’s book
as a model). It also addresses the definition of jurisprudential talent, pillars,
the underlying foundations and forming legal ruling. Furthermore, this paper
addresses the definition of exegesis (Takhrij) of marginal to maximal issues,
related books, Zenjani’s book of exegesis of marginal to maximal issues,
as well as its impact on the development of jurisprudential talent. The paper comes up with a range of results the most important of which are that
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the jurisprudential talent is a very high mental ability for comprehending
issues and rules through which the development of marginal legal rulings are
achieved, the jurisprudential talent should be developed by Islamic sciences
instructors and students as well as applied and theoretical aspects in teaching principles of jurisprudence (usul al-fiqh) should be integrated. This can
only be achieved by studying books that have been authored on the way of
exegesis (Takhrij) of marginal to maximal issues; e.g. the book of Zenjani.
Therefore, teaching this method is highly recommended so that linking marginal to maximal issues is possible.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف
الأنبياء واملر�سلني ،حممد بن عبد اهلل ،وعلى �آله
و�أ�صحابه الطاهرين ،وعلى من �سار على نهجهم �إىل
يوم الدين �أ ّما بعد:
ف� َّإن من الأمور الواجبة على كل من يقوم بتدري�س
العلوم ال�رشعية ،وعلى طلبة العلم ال�رشعي العمل
على تنمية املَ َل َكة الأ�صولية ،لأنها تمُ ِّكن ِم ْن بيان
املناهج ،والقواعد التي بنى عليها العلماء الأحكام
ال�رشعية الفرعية التي ا�ستنبطوها ،وكذلك تبني
الأ�س�س التي يجب على الفقيه �أن يلتزمها لإحلاق ما
يج ُّد من امل�سائل الفقهية ،وهذا ال يتم �إال بدرا�سة كتب
تخريج الفروع على الأ�صول ،لأنها مكملة ومتممة
للجانب النظري من �أ�صول الفقه؛ لأن �أ�صول الفقه
يف الغالب ُي َد َّر�س جمرد ًا عن الفروع والآثار الفقهية
املبنية على القواعد الأ�صولية.
ومن �أف�ضل الكتب التي تعمل على تنمية املَ َل َكة
الأ�صولية ،كتاب «تخريج الفروع على الأ�صول»،
ل�شهاب الدين حممود بن �أحمد بن حممود بن بختيار
الزجناين ،املتوفى �سنة �ست وخم�سني و�ستمئة من
الهجرة النبوية ،فهو �أقدم كتاب ،و�أول كتاب و�صل
�إلينا يف بيان �أثر الأ�صول يف الفروع ،لهذا �أردنا �أن
يكون بحثـنا هذا دعوة للنهو�ض بعلم �أ�صول الفقه،
وذلك ب�إعادته �إىل الغاية التي ُوجِ َد من �أجلها ،وهي:

حتقيق املَ َل َكة التي يقتدر بها طالب العلم ال�رشعي على
التعامل مع الأدلة ال�رشعية ،وا�ستنباط الأحكام منها،
والرتجيح بني الأقوال الفقهية املت�ضادة ،و�إحلاق ما
يج ُّد من امل�سائل الفقهية بنا ًء على القواعد الأ�صولية.

�أهمية البحث
ي�ستمد البحث �أهميته بلفت الأنظار �إىل �رضورة
تغيري طريقة تدري�س علم �أ�صول الفقه ،والتي تقوم
غالب ًا على تدري�س اجلانب النظري فقط ،بل يجب
�إ�ضافة اجلانب التطبيقي �إىل اجلانب النظري ،وربط
الفروع بالأ�صول .وهذا ال يتم �إال بدرا�سة كتاب
"تخريج الفروع على الأ�صول" و�أمثاله من الكتب
التي �أُ ِّلفت على طريقة تخريج الفروع على الأ�صول.

م�شكلة الدرا�سة
ال �شك � َّأن علم �أ�صول الفقه من �أهم علوم ال�رشيعة
لأنه يتناول الأ�س�س التي ُيعتمد عليها يف ا�ستنباط
الأحكام ال�رشعية .وهذا يحتاج �إىل َم َلكة �أ�صولية
ُيقتدر بها على التعامل مع الن�صو�ص ال�رشعية
وا�ستنباط الأحكام منها.
وهذه املَ َلكة بحاجة �إىل تنمية .وهذا ما ن�سعى
لتو�ضيحه يف هذا البحث.
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�أهداف البحث

خطة البحث

 .1معرفة املق�صود باملَ َل َكة الأ�صولية.
 .2التعريف بتخريج الفروع على الأ�صول.
 .3معرفة امل�ؤلفات التي تناولت تخريج الفروع على
الأ�صول.
 .4التعريف بالزجناين ،وبكتابه تخريج الفروع على
الأ�صول.
 .5بيان �أثر تخريج الفروع على الأ�صول يف تنمية
املَ َل َكة الأ�صولية من خالل كتاب «تخريج الفروع على
الأ�صول» للزجناين.

ا�شتمل البحث على مقدمة ،وثالثة مطالب ،وخامتة.
�أ ّما املقدمة:
فتناولنا فيها �أهمية البحث ،وم�شكلة الدرا�سة،
و�أهداف البحث ،والدرا�سات ال�سابقة ،ومنهج
البحث.
و�أما املطلب الأول :فتناول املَ َل َكة الأ�صولية مفهومها
و�أ�س�سها وحاجة الأ�صويل والفقيه لها ،وفيه ثالثة
فروع:
الفرع الأول :املَ َل َكة الأ�صولية مفهومها لغة
وا�صطالح ًا.
الفرع الثاين :الأ�س�س التي تقوم عليها املَ َلكة
الأ�صولية.
الفرع الثالث :حاجة الأ�صويل والفقيه لل َم َلكة
الأ�صولية.
و�أ ّما املطلب الثاين :فتناول تخريج الفروع على
الأ�صول ماهيته وم�ؤلفاته ،وفيه فرعان:
الفرع الأول :ماهية تخريج الفروع على الأ�صول.
الفرع الثاين :امل�ؤلفات التي تناولت تخريج الفروع
على الأ�صول.
و�أ ّما املطلب الثالث :فتناول �أثر تخريج الفروع على
الأ�صول يف تنمية امللكة الأ�صولية مناذج تطبيقية من
كتاب الإمام الزجناين ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول� :أثر تخريج الفروع على الأ�صول يف
تنمية امللكة الأ�صولية.
الفرع الثاين :الإمام الزجناين حياته وع�رصه وعلمه
ومنهجه يف كتاب تخريج الفروع على الأ�صول.
الفرع الثالث :مناذج تطبيقية لأثر تخريج الفروع
على الأ�صول يف تنمية املَ َلكة الأ�صولية من كتاب
الزجناين.
و�أ ّما اخلامتة :فتناولنا فيها �أهم ما تو�صلنا �إليه يف
البحث من نتائج.

الدرا�سات ال�سابقة
فيما نعلم مل يتناول �أحد هذا املو�ضوع ب�شكل بحث
منفرد ،و�إمنا مت تناول مو�ضوع قريب ال�صلة به،
وهو بحث للدكتور حممد عثمان �شبري بعنوان
«تكوين املَ َلكة الفقهية» وقد جعله يف ثالثة ف�صول
وخامتة� ،أ ّما الف�صل الأول فتناول فيه حقيقة املَ َلكة
الفقهية ،و�أ ّما الف�صل الثاين فتناول فيه مقومات
املَ َلكة الفقهية ،و�أ ّما الف�صل الثالث فتناول فيه رعاية
املَ َلكة الفقهية ،و�أ ّما اخلامتة فلخ�ص فيها �أهم نتائج
البحث.

منهج البحث
اعتمد الباحثان على املنهج اال�ستقرائي يف درا�ستهما
لهذا املو�ضوع ،وذلك من خالل الرتكيز على بيان
تعريف املَ َل َكة الأ�صولية ،والأ�س�س التي تقوم عليها،
واحلكم ال�رشعي التكليفي لتكوينها ،والتعريف
بتخريج الفروع على الأ�صول ،وامل�ؤلفات فيه،
والتعريف بالزجناين وبكتابه «تخريج الفروع على
الأ�صول» .وا�ستفدنا كذلك من املنهجني الو�صفي
واال�ستنباطي يف تتبع وا�ستقراء وا�ستنباط �أثر كتاب
الزجناين يف تنمية املَ َل َكة الأ�صولية.
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املطلب الأول
املَ َل َكة الأ�صولية مفهومها و�أ�س�سها وحاجة
الأ�صويل والفقيه لها
الفرع الأول
املَ َل َكة الأ�صولية مفهومها لغة وا�صطالح ًا
�أو ًال :تعريف املَ َل َكة لغة:
املَ َل َكة م�صدر �أ�صله الفعل َم َلكَ  ،ومعناها :احتواء
ال�شيء ،والقدرة على اال�ستبداد به.1قال ابن زكريا:
«امليم والالم والكاف �أ�صل �صحيح يدل على قو ٍة يف
ال�شيء و�صحة».2
ثاني ًا :تعريف املَ َل َكة ا�صطالح ًا:
ُع ِّرفت املَ َل َكة باملعنى العام �سوا ًء �أكانت َم َلكة �أ�صولية
�أو فقهية� ،أو نحوية� ،أو ح�سابية� ،أو غري ذلك
بتعريفات كثرية ،منها:
 .1تعريف اجلرجاين ،ب�أنها�« :صفة را�سخة يف
النف�س».3
 .2تعريف زكريا الأن�صاري ،ب�أنها« :هيئة را�سخة يف
النف�س ُي ْد َرك بها املعلوم».4
 .3تعريف التهانوي ،ب�أنها« :كيفية را�سخة يف
املَ َح ِّل».5
 .4تعريف �أ�صحاب معجم لغة الفقهاء ،ب�أنها« :ما
ر�سخ يف النف�س من ال�صفات».6
وب�إلقاء نظرة �رسيعة على هذه التعريفات ،جند � َّأن
تعريف اجلرجاين بحاجة �إىل زيادة و�ضوح وبيان،
و�أ ّما تعريف زكريا الأن�صاري فجيد ،ولكنه بحاجة
�إىل تو�ضيح ،فجملة « ُي ْد َركُ بها املعلوم» يكتنفها
الغمو�ض عند البع�ض ،و�أ ّما تعريف التهانوي ففيه
غمو�ض �أي�ض ًا فكلمة «كيفية» غري حمددة.
وتعريف �أ�صحاب معجم لغة الفقهاء هو نف�س تعريف
اجلرجاين ،ولكن بتعديل �شكلي ال �أثر له.
وبنا ًء عليه ميكن تعريف املَ َل َكة باملعنى العام بتعريف
اجلرجاين مع �إ�ضافة عليه� ،أنها�« :صفة را�سخة
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يف النَّف�س متكن �صاحبها من القيام ب�أعمال معينة
مبهارة كبرية».
وال ترت�سخ املَ َل َكة يف النف�س �إال بالإحاطة ال�شاملة
التامة بكل ما يتعلق بال�شيء املراد امتالك َم َلكته ،قال
ابن خلدون« :وذلك �أن احلذق يف العلم والتفنن فيه
واال�ستيالء عليه� ،إمنا هو بح�صول َم َلكة يف الإحاطة
مبباديه وقواعده ،والوقوف على م�سائله وا�ستنباط
فروعه من �أ�صوله ،وما مل حت�صل هذه املَ َل َكة مل يكن
احلذق يف ذلك الفن املتناول حا�ص ًال».7
ثالث ًا :تعريف املَ َل َكة الأ�صولية ا�صطالح ًا:
وعليه ميكن تعريف املَ َل َكة الأ�صولية ب�أنها�« :صفة
را�سخة يف النف�س تعطي �صاحبها القدرة الكاملة على
حتقيق ا�ستيعاب القواعد والبحوث التي يتو�صل بها
�إىل ا�ستنباط الأحكام ال�رشعية الفرعية».
فاملَ َل َكة الأ�صولية قدرة عقلية فائقة تمُ َ ِّك ْن �صاحبها
من ا�ستيعاب القواعد والبحوث التي يجب �أن ُتلْتزم
ال�ستنباط الأحكام ال�رشعية التي مل يرد فيها ن�ص� ،أو
ورد فيها ن�ص لكنه غري وا�ضح وال �رصيح.

الفرع الثاين
الأ�س�س التي تقوم عليها املَ َل َكة الأ�صول ّية

تكوين املَ َل َكة الأ�صولية يحتاج �إىل �أربعة �أ�س�س:
الأ�سا�س الأول :ا�ستعداد فطري قوي ،وهذا هبة من
اهلل عز وجل ،والدليل على ذلك قول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم للمنذر بن عائذ – ر�ضي اهلل عنهَّ �« :-إن
فيك خلتني يحبهما اهلل ور�سوله ،احللم والأناة ،قال:
يا ر�سول اهلل! �أنا �أتخلق بهما� ،أم اهلل جبلني عليهما؟
قال :بل اهلل جبلك عليهما ،قال :احلمد هلل الذي جبلني
على خلتني يحبهما اهلل ور�سوله» .8ووجه اال�ستدالل
من هذا احلديث ال�رشيف � َّأن اال�ستعداد للقيام ب�أعمال
معينة بحذق ومهارة ال توجد �إ َّال بف�ضل اهلل تعاىل ثم
بف�ضل املمار�سة والتكرار والذهن املت�أقد.
الأ�سا�س الثاين :مادة درا�سية عميقة �شاملة لكل
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املو�ضوعات الأ�صولية جتمع بني اجلانبني النظري
والتطبيقي ككتب تخريج الفروع على الأ�صول،
فمث ًال عند تعليم الطلبة قاعدة« :الواجب الكفائي
�إذا قام به البع�ض �سقط الإثم عن الباقني» ال بد
من تعليمه اجلانبني النظري وهو معنى القاعدة،
واجلانب التطبيقي ،وهو الأحكام ال�رشعية التي
ميكن �أن ت�ستنبط منها .وكذلك ال بد من كرثة
القراءة واالطالع والنظر يف كتب الأ�صول ،ومتابعة
الدرا�سات والأبحاث اجلديدة.
الأ�سا�س الثالث� :أ�ستاذ متخ�ص�ص متمكن من املادة
الدرا�سية املتعلقة باجلانبني النظري والتطبيقي،
وحميط بها �إحاطة �شاملة ،مع قدرته على �إي�صال
املعلومات بطريقة وا�ضحة ،وتركيزه على تدريب
الطلبة على الربط بني اجلانبني النظري والتطبيقي،
وعلى ا�ستنباط الأحكام ال�رشعية من القواعد
الأ�صولية.
الأ�سا�س الرابع :العلم باللغة العربية ،مبعرفة علومها
كالنحو وال�رصف والبالغة ،ومعاين مفرداتها
وتراكيبها .ف�إنه ال ميكن بدون هذا العلم فهم
الن�صو�ص ال�رشعية وال الإملام بالقواعد الأ�صولية.

الفرع الثالث
للم َل َكة الأ�صولية
حاجة الأ�صويل والفقيه َ

الهدف الأ�سا�سي من تدري�س الفقه و�أ�صوله هو
تكوين فقهاء ذوي َم َلكات فقهية و�أ�صولية را�سخة،
لأنه ال ميكن �أن تنه�ض الأمة ،وال تُ�ست�أنف احلياة
الإ�سالمية �إ َّال بوجودهم ،لأنهم القادرون على
ا�ستنباط الأحكام ال�رشعية ،والرتجيح بني الأقوال
الفقهية املت�ضادة ومواجهة امل�ستجدات والنوازل
واحلوادث التي مل تكن من قبل.
لذا ف�إن احلكم ال�رشعي التكليفي لتكوين املَ َل َكة
الأ�صولية هو حكم تعلم �أ�صول الفقه نف�سه.
�أ ّما حكم تعلم �أ�صول الفقه بالن�سبة لعموم الأمة ،فقد
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اختلف يف تعلمه على قولني:
القول الأول :فر�ض كفاية على عموم الأمة ،و�إىل هذا
ذهب جمهور الأ�صوليني.9
القول الثاين :فر�ض عني يجب على كل فرد من �أفراد
الأمة ،و�إىل هذا ذهب بع�ض �أهل العلم.10
وال�صواب هو القول الأول ،قال الرازي معل ًال ذلك:
«� ...أنّه ال يجب على النا�س ب�أ�رسهم طلب الأحكام
بالدالئل املف�صلة ،بل يجوز اال�ستفتاء ،وذلك يدل على
�أن حت�صيل هذا العلم لي�س من فرو�ض الأعيان ،بل
من فرو�ض الكفايات.11
و�أ ّما حكم تعلمه بالنظر �إىل الأفراد .ففر�ض عني على
كل من يريد �أن يهيئ نف�سه ليكون جمتهد ًا �أو مفتي ًا
�أو قا�ضي ًا؛ لأنه ال ميكن �أن ي�صري ال�شخ�ص جمتهد ًا،
�أو مفتي ًا� ،أو قا�ضي ًا �إال بتعلمه .قال الأ�سمندي،
بعد �أن حتدث عن بيان وجوب العلم ب�أ�صول الفقه:
«و�أ ّما كيفية وجوبه :فهو واجب على التعيني يف حق
من تعني لذلك وت�صدى به لفتوى العوام وتقليدهم
�إياه».12
وقال الرازيَّ �« :أن ما ال يت�أ ّدى الواجب املطلق �إ َّال به
وكان مقدور ًا للمكلف كان واجب ًا».13
ومندوب على من مل يجب عليه تعلمه؛ لأنه بتعلمه
يزداد فهم ًا للإ�سالم .وهذا ر�أي الباحثني.

املطلب الثاين
تخريج الفروع على الأ�صول ماهيته وم�ؤلفاته
الفرع الأول
ماهية تخريج الفروع على الأ�صول
�أو ًال :تعريف التخريج لغة:
التخريج لغة :م�صدر خ َّرج يخ ِّرج تخريج ًا ،وهي
متعدية ،يقال :خ َّرج الرجل غالمه جعله يخرج.14
ثاني ًا :تعريف تخريج الفروع على الأ�صول باعتباره
َع َلم ًا �أو َلقَب ًا:
مل جند للأ�صوليني القدماء فيما اطلعنا عليه من
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كتبهم تعريف ًا لتخريج الفروع على الأ�صول ،لذا
�سنقت�رص على تعريفات املعا�رصين الذين اطلعنا على
تعريفاتهم ،ثم نذكر التعريف املختار.
 .1تعريف يعقوب الباح�سني« :هو العلم الذي يبحث
عن علل �أو م�آخذ الأحكام ال�رشعية لرد الفروع �إليها
بيان ًا لأ�سباب اخلالف� ،أو لبيان حكم ما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص عن الأئمة ب�إدخاله �ضمن قواعدهم �أو
�أ�صولهم».15
 .2تعريف عثمان حممد الأخ�رض �شو�شان« :العلم
الذي ُي ْع َرفُ به ا�ستعمال القواعد الأ�صولية يف
ا�ستنباط الأحكام ال�رشعية العملية من �أدلتها
التف�صيلية».16
 .3تعريف حممد بكر �إ�سماعيل حبيب« :هو العلم
الذي يبني القواعد الأ�صولية التي بنى عليها الأئمة،
�أو �أحدهم الأحكام ال�رشعية التي �أفتوا بها يف
الفروع ،مع ربط هذه الفروع بقواعدها� ،أو �إحلاق
غريها مما مل ُيفْتِ فيه الأئمة بهذه القواعد».17
وبالت�أمل يف هذه التعريفات جند �أن تعريف يعقوب
الباح�سني تنق�صه الدقة ،فقوله« :بيان ًا لأ�سباب
اخلالف» فلي�س كل التخريج بيان ًا لأ�سباب اخلالف،
بل بع�ضه يكون على مذهب واحد.
و�أ ّما تعريف عثمان حممد الأخ�رض �شو�شان،
فتنق�صه الدقة �أي�ض ًا؛ لأن ا�ستنباط الأحكام قد يكون
من دليل كلي �أو �إجمايل كما يكون من دليل تف�صيلي.
و�أ ّما تعريف حممد بكر �إ�سماعيل حبيب ،ف� َّإن �ألفاظه
طويلة ،ومن �رشوط التعريف �أن يكون ب�ألفاظ
ق�صرية �إن كان ذلك ممكن ًا ،فكلمة «�أو �أحدهم» ال
داعي لها ،ويغني عنها كلمة «الأئمة» وكذلك جملة
«التي �أفتوا بها يف الفروع» ال داعي لها.
وبنا ًء على ما �سبق ميكن �أن نعرف تخريج الفروع
على الأ�صول ب�أنه « :رد الفرع �إىل �أ�صله (قاعدته)
الذي عرف منه حكمه»� .أي معرفة حكم امل�س�ألة
الفرعية بال َّرد �إىل �أ�صل كلي م�ستنبط من جمموع
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الن�صو�ص� ،أو �إجماع الأمة� ،أو كليات ال�رشيعة
وقواعدها العامة .فهو نوع من اال�ستدالل بالدليل
العام امل�ستند �إىل عدد كبري من الأدلة اخلا�صة،
فهي بهذا املفهوم ذات وظيفة ا�ستنباطية تهدف �إىل
التو�صل �إىل حكم �رشعي مل�س�ألة فرعية من خالل
قاعدة كلية بحيث تكون القاعدة الأ�صولية دلي ًال يف
ذاتها.

الفرع الثاين
امل�ؤلفات التي تناولت تخريج الفروع على
الأ�صول

بد�أ الت�أليف على طريقة تخريج الفروع على الأ�صول
ب�شكل منفرد يف القرن ال�سابع الهجري وكان من
الأ�سباب الداعية �إىل الت�أليف فيه زيادة ربط ال�صلة
بني القواعد الأ�صولية وبني الفروع الفقهية املختلفة.
وهذا ما نحن بحاجة �إليه خا�صة مع ظهور التوجه يف
الدرا�سات الفقهية للمقارنة بني املذاهب الإ�سالمية،
فكتب تخريج الفروع على الأ�صول مت ِّكن من معرفة
مناهج الأئمة يف ا�ستنباط الأحكام ،وتبني بع�ض �أوجه
االختالف يف امل�س�ألة التي هي مو�ضوع املقارنة ،وهذا
ي�ساعد يف الرتجيح بني الأقوال الفقهية املت�ضادة.
ومن �أ�شهر امل�ؤلفات التي ظهرت يف هذا الفن:
 .1تخريج الفروع على الأ�صول ،ل�شهاب الدين
حممود بن �أحمد الزجناين ،كان �شافعي املذهب ،تويف
�سنة (656هـ) ،وهو �أول كتاب و�صل �إلينا يف الت�أليف
على هذه الطريقة ب�شكل منفرد.
 .2مفتاح الو�صول �إىل بناء الفروع على الأ�صول،
لل�رشيف حممد بن �أحمد احل�سني التلم�ساين ،وكان
مالكي املذهب ،تويف �سنة (771هـ) ،ورتّبه على
القواعد الأ�صولية ،ويع ُّد من �أجود الكتب التي بينت
�أثر الأ�صول يف الفروع على ثالثة مذاهب :احلنفي،
واملالكي ،وال�شافعي.
 .3التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول ،لعبد
الرحيم بن احل�سن الإ�سنوي ،وكان �شافعي املذهب،
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تويف �سنة (772هـ) ،وقد رتّبه على القواعد الأ�صولية
اخلا�صة باملذهب ال�شافعي ،ومل يعر�ض لغريه �إال
نادر ًا.
 .4القواعد ،لعلي بن حممد بن علي بن عبا�س
البعلي احلنبلي ،املعروف بابن اللحام ،املتوفى �سنة
(803هـ) ،وقد رتّبه على القواعد الأ�صولية اخلا�صة
باملذهب احلنبلي ،مع ذكره �آراء للحنفية واملالكية
وال�شافعية.
 .5الو�صول �إىل قواعد الأ�صول ،ملحمد بن عبد اهلل
بن �أحمد التمرتا�شي احلنفي ،املتوفى يف حدود �سنة
(1007هـ) ،وقد �سار فيه على منوال الإ�سنوي يف
التمهيد� ،إال �أنه جعله خا�ص ًا بالقواعد الأ�صولية
باملذهب احلنفي ،مع ذكره ر�أي ال�شافعية �أحيان ًا.

املطلب الثالث
�أثر تخريج الفروع على الأ�صول يف تنمية
املَ َل َكة الأ�صولية
مناذج تطبيقية من كتاب الإمام الزجناين
الفرع الأول
�أثر تخريج الفروع على الأ�صول يف تنمية
املَ َل َكة الأ�صولية

لطريقة تخريج الفروع على الأ�صول �آثا ٌر يف تنمية
املَ َلكة الأ�صولية ،منها:
 .1تعمل على نقل �أ�صول الفقه من اجلانب النظري
املجرد �إىل اجلانب العملي التطبيقي.
 .2تو�ضح � َّأن اخلالف بني العلماء يف الفروع الفقهية
كان قائم ًا على اختالفهم يف الأ�صول ،ولي�س اتباع ًا
للهوى.18
ُ .3ت ْر�شِ د �إىل حترير حمل النزاع يف عدد من الفروع
الفقهية.
ُ .4ت َع ِّرف على كيفية ا�ستنباط العلماء للأحكام
ال�رشعية الفرعية.
ُ .5ت َع ِّرف ب�أهم �سبب من �أ�سباب اختالف العلماء،
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وهو االختالف يف القواعد الأ�صولية.
ُ .6ت َع ُّد دلي ًال على �إحلاق ما يج ُّد من امل�سائل الفقهية
بنا ًء على القواعد التي وردت يف الكتب التي �أُلفت على
هذه الطريقة.
ُ .7ت َع ُّد الكتب التي �أُلفت على هذه الطريقة من الكتب
التي تعطي كثري ًا من الو�ضوح والبيان لعلم �أ�صول
الفقه ب�سبب �إكثارها من ذكر الفروع الفقهية.

الفرع الثاين
الإمام الزجناين حياته وعلمه ومنهجه يف
كتابه تخريج الفروع على الأ�صول
�أو ًال :ا�سمه ولقبه وكنيته ومولده:
الإمام الزجناين هو �أبو البقاء� ،أو �أبو الثناء �19شهاب
الدين 20حممود بن �أحمد بن حممود بن بختيار
الزجناين.21
ولد ِبزنجْ ان -وهي بلد كبري م�شهور من نواحي
اجلبال قريبة من «�أبهر» و «قزوين» ،والعجم
يقولونَ :زنْكان :بالكاف – �سنة ثالث و�سبعني
وخم�سمائة من الهجرة النبوية ،املوافق ل�سنة �ألف
ومئة و�سبع و�سبعني للميالد.22
ثاني ًا :منزلته العلمية:
كان الزجناين علم ًا من �أعالم ال�شافعية وكوكب ًا من
كواكب املف�رسين وحافظ ًا من احلفاظ املحدثني د َّر�س
بالنظامية وبامل�ستن�رصية ،23وكذلك توىل ق�ضاء
الق�ضاة يف بغداد.24
قال عنه ابن كثري ......« :العالمة قا�ضي الق�ضاة،
د َّر�س و�أفتى وناظر ،وكان من بحور العلم ،و ُوليِّ
ق�ضاء الق�ضاة بالعراق مدة ثم ُعزِل ،25وقال عنه
الذهبي« :العالمة �شيخ ال�شافعية ..تفقه وبرع يف
املذهب والأ�صول واخلالف ،و َب ُع َد �صيته».26
وقد ترك الزجناين ،م�ؤلفات ،هي:
 .1تف�سري القر�آن.27
 .2ال�سحر احلالل يف غرائب املقال يف فروع
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ال�شافعي.28
 .3تهذيب ال�صحاح ،وقد طبع بتحقيق عبد ال�سالم
حممد هارون ،و�أحمد عبد الغفور عطار ،ون�رشته
دار املعارف مب�رص ،فالزجناين اخت�رص كتاب
«ال�صحاح» للجوهري يف كتاب �سماه «ترويح الأرواح
يف تهذيب ال�صحاح» ،ثم اخت�رص ترويح الأرواح
و�سماه «تهذيب ال�صحاح»
 .4درر الغرر ونتائج الفكر ,وقد ذكره الزجناين
يف مو�ضعني من كتاب« :تخريج الفروع على
الأ�صول».29
 .5تخريج الفروع على الأ�صول.
رابع ًا :وفاته:
ا�ست�شهد ببغداد �أيام نكبتها باملغول �سنة �ست
وخم�سني و�ستمئة من الهجرة النبوية ،املوافق �سنة
� ٍ
ألف ومئتني وخم�س وثمانني للميالد.30
ً
خام�سا :تعريف عام بالكتاب:
يعد كتاب «تخريج الفروع على الأ�صول» �أقدم كتاب
و�أول كتاب و�صل �إلينا من كتب تخريج الفروع على
الأ�صول ،فالزجناين له ف�ضل ال�سبق والأولوية يف
هذا املجال.31
�ساد�س ًا :الغاية من الكتاب:
وغاية امل�ؤلف من الكتاب ،هي:
 .1بيان العالقة بني الأ�صول والفروع ،وبيان �أن
االختالف يف الفروع قائم على الأ�س�س التي بنيت
عليها هذه الفروع ،فقال – رحمه اهلل ...« : -ثم
ال يخفى عليك �أن الفروع �إمنا تبنى على الأ�صول،
و� َّأن من ال يفهم كيفية اال�ستنباط ،وال يهتدي �إىل
وجه االرتباط بني �أحكام الفروع و�أدلتها التي هي
�أ�صول الفقه ،ال يت�سع له املجال ،وال ميكنه التفريع
عليها بحال ،ف�إن امل�سائل الفرعية على ات�ساعها ،و ُبعد
غاياتها لها �أ�صول معلومة ،و�أو�ضاع منظومة ،ومن
مل يعرف �أ�صولها مل يحط بها علم ًا».32
� .2أن يكون �أمنوذج ًا يحتذى به يف تخريج الفروع

66

على الأ�صول ،فقال – رحمه اهلل« :-واقت�رصت على
ذكر امل�سائل التي ت�شتمل عليها تعاليق اخلالف ،روم ًا
لالخت�صار ،وجعلت ما ذكرته �أمنوذج ًا ملا مل �أذكره،
ودلي ًال على الذي ال تراه من الذي ترى».33
لهذا ال�سبب مل يكن الكتاب م�ستوعب ًا لكل امل�سائل
الأ�صولية والفقهية ،وال لأبواب الفقه كلها.
�سابع ًا :منهج امل�ؤلف يف الكتاب:
�سار امل�ؤلف يف الكتاب وفق املنهج الآتي:
 .1رتب امل�ؤلف الكتاب على الأبواب الفقهية فجعله
يف واحد وثالثني باب ًا ،فابتد�أ بالطهارة ،وانتهى
بالكتابة ،وجعل الأبواب الفقهية على ق�سمني :ق�سم
جعله حتت م�سمى «كتاب» وعددها �أحد ع�رش ،وق�سم
جعله حتت م�سمى «م�سائل»وعددها ع�رشون ،وجعل
كل «كتاب» �أو «م�سائل» مكون ًا من عدد من امل�سائل
الأ�صولية �أو الفقهية �أو امل�سائل الأ�صولية والفقهية،
وعدد امل�سائل الأ�صولية التي ذكرها �إحدى و�ستون
م�س�ألة ،وعدد امل�سائل الفقهية �أربع وثالثون.
 .2ثم ذكر عدد ًا من الفروع الفقهية ،املتفرعة عن
�أ�صل كل م�س�ألة.
واجلدول رقم ()1يبني �أ�سماء الكتب وامل�سائل
الفقهية وعدد امل�سائل الأ�صولية والفقهية الواردة يف
كل كتاب وم�سائل.
عدد امل�سائل الأ�صولية الواردة يف الكتاب� :إحدى
و�ستون م�س�ألة.
عدد امل�سائل الفقهية الواردة يف الكتاب� :أربع
وثالثون م�س�ألة.
� .3أطلق لفظ «امل�س�ألة» على ك ٍل من امل�سائل الأ�صولية،
وامل�سائل الفقهية ،دون متييز بينهما ،لذا ف�إن مفهوم
الأ�صول عنده يعني القواعد الأ�صولية والقواعد
وال�ضوابط الفقهية.
 .4اقت�رص على املذهبني ال�شافعي واحلنفي ،ويف
�أحيان نادرة ينقل �آراء لغري املذهبني ،كنقله لر�أي
مالك يف م�س�ألة حرف الواو النا�سقة :هل هي للرتتيب
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�أو لال�شرتاك املطلق ،34ونقله لر�أي ال َق َد ِر َّية يف م�س�ألة
النفي امل�ضاف �إىل جن�س الفعل.35
 .5يذكر حتت عنوان «م�س�ألة» مذهب ال�شافعية
ودليلهم ،ثم مذهب احلنفية ودليلهم مع عدم تو�سعه
يف اال�ستدالالت ،ومل يدافع عن ر�أي ال�شافعية �إال يف
القليل النادر ،كرده على احلنفية ،ب� َّأن حديث «رفع
عن �أمتي اخلط�أ والن�سيان ،وما ا�ستكرهوا عليه»
جممل ال يجوز االحتجاج به .36وكذلك يف م�س�ألة
تخ�صي�ص عموم الكتاب بالقيا�س ،37وم�س�ألة املعدول
عن القيا�س هل يقا�س عليه.38
 .6مل يلتزم ب�إيراد الفروع الفقهية من نف�س مو�ضوع
«الكتاب» �أو «م�سائل» فانظر مث ًال ال�صفحات،55( :
 )184 ،127 ،86 ،85 ،80 ،72 ،70 ،68 ،56من
الكتاب.

الفرع الثالث
مناذج تطبيقية لأثر تخريج الفروع على
الأ�صول يف تنمية املَ َل َكة الأ�صولية من كتاب
الزجناين
يحتوي كتاب تخريج الفروع على الأ�صول للزجناين
الكثري من النماذج التطبيقية لأثر تخريج الفروع
على الأ�صول يف تنمية املَ َل َكة الأ�صولية ،منها:
� .1أنَّه كتاب تدريب عملي يعمل على نقل �أ�صول
الفقه من اجلانب النظري املجرد �إىل اجلانب العملي
التطبيقي.
ومن الأمثلة على ذلك:
املثال الأول :م�س�ألة ( )2من كتاب الطهارة.
قال الزجناين« :العلة القا�رصة �صحيحة (عندنا)
باطلة عند �أبي حنيفة – ر�ضي اهلل عنه .-و�ساعدونا
يف العلة املن�صو�صة .وهي من امل�سائل اللفظية يف علم
الأ�صول؛ ف�إن معنى �صحتها� :صالحيتها لإ�ضافة
احلكم �إليها ،وهذا م�س ّلم (عند اخل�صم) ،ومعنى
ف�سادها :عدم اطرادها ،وهو م�س ّلم (عندنا).
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وقولهم :ال فائدة فيها -ف�إنها ال تثبت حكم ًا يف غري
حمل الن�ص ،وقد ا�ستغني عنها يف حمل الن�ص-
باطل.
لأنا نقول :كما �أن املتعدية و�سيلة �إىل �إثبات احلكم،
فالقا�رصة و�سيلة �إىل نفيه وكالهما مق�صودان ،ف�إن
�إثبات احلكم يف حمل النفي حمذور ،كما �أن نفيه يف
حمل الإثبات حمذور.
ثم تو َّلد من هذا النظر م�س�ألة �أخرى لفظية يف
الأ�صول� ،أفردها الأ�صوليون بالنظر ،وهي� :أن
احلكم يف حمل الن�ص ُي�ضاف �إىل الن�ص �أو العلة؟
قال ال�شافعي– ر�ضي اهلل عنه –ُ :ي�ضاف �إىل الن�ص.
وقال �أبو حنيفة – رحمه اهللُ -ي�ضاف �إىل العلة.
يتفرع عن هذا الأ�صل م�سائل:
منها (� – )1أن اخلارج من غري ال�سبيلني ال ينق�ض
الو�ضوء عند ال�شافعي – ر�ضي اهلل عنه ،-ف�إن العلة
فيه مق�صورة على حمل الن�ص ،وهو خروج اخلارج
من امل�سلك املعتاد.
وعنده :ينق�ض؛ ف�إن العلة يف الأ�صل خروج النجا�سة
من بدن الآدمي.
ومنها ( -)2الإفطار بالأكل وال�رشب يف نهار
رم�ضان ،ف�إنه ال يوجب الكفارة (عندنا) ،لأن العلة
فيه خ�صو�ص اجلماع .وعنده :عموم الإف�ساد.
ومنها (� -)3أن علة حترمي الربا يف النقدين :الثمني ُة
املخت�ص ُة بهما.
وعنده :الوزن مع اجلن�سية.
ومنها(� -)4أن علة وجوب نفقة القريب :البع�ضي ُة
املخت�ص ُة بالوا ِل َدين ،واملو ُلودِين.
وعنده :عموم الرحم .وف�رسوا الرحم املحرم ب�أن كل
�شخ�صني لو كان �أحدهما ذكر ًا �أو الآخر �أنثى َح ُر َم
عليه نكاحه :ف�إنّه ي�ستحق النفقة».39
املثال الثاين :م�س�ألة ( )1من كتاب ال�صالة.
قال الزجناين« :ذهب ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه� :إىل �أن
امل�صيب واحد يف املجتهدات الفروعية ،واحلق فيها
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متعني؛ غري �أن الإثم حمطوط عن املخطئ لغمو�ض
الدليل وخفائه.
واحتج يف ذلك :ب�أن اجلمع بني النقي�ضني املتنافيني
وهما :احلل واحلرمة ،وال�صحة والف�ساد ،يف حق
�شخ�ص واحد يف حمل واحد يف زمن واحد :من باب
التناق�ض .ون�سبة التناق�ض �إىل ال�رشع حمال ،ولهذا
قلنا� :إن احلق يف قواعد العقائد واحد .هذا ما ذهب
�إليه ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه .وقد خالفه فيه معظم
�أ�صحابه .وذهب احلنفية واملعتزلة وطائفة من
املتكلمني� ،إىل �أن ك ّل جمتهد م�صيب.
واحتجوا على ذلك :ب�إجماع ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم �أجمعني ،وهو ما نقل عنهم نق ًال متواتر ًا �أنهم
كانوا يجتمعون وي�شْ تَورون يف �أحكام الوقائع
الواقعة ،ويراجع بع�ضهم بع�ض ًا ،وي�صلي بع�ضهم
خلف بع�ض ،مع خمالفته �إياه يف املذاهب.
وكان الواحد منهم �إذا ُ�س ِئ َل عن م�س�ألة يرد ال�سائل
�إىل غريه وير�شده �إليه ،وذلك يدل على �أنهم كانوا
متوافقني – على تعدد املطالب -و�أن كل جمتهد
م�صيب.
ويتفرع عن هذا الأ�صل:
�أن من ا�شتبهت عليه القبلة ،واجتهد و�صلى �إىل جهة
غلب على ظنه �أنها جهة القبلة ،ثم بان له يقني اخلط�أ:
يلزمه الق�ضاء عند ال�شافعي -ر�ضي اهلل عنه:-
لفوات احلق املعني ،واخلط�أ ينفي الإثم دون الق�ضاء،
كما ينفي الت�أثيم ،دون الت�ضمني ،يف باب الغرامات.
(وعندهم) :ال يلزمه الق�ضاء :لت�صويبه فيما م�ضى،
40
و�إن بان �أنه خط�أ»
املثال الثالث :م�س�ألة ( )1من كتاب اجلراح.
«نفي امل�ساواة بني �شيئني :يقت�ضي
قال الزجناينُ :
العموم عند ال�شافعي – ر�ضي اهلل عنه -حتى تُنفى
امل�ساواة من كل وجه يف كل حكم.
واحتج :ب�أن النفي ال يقت�ضي االخت�صا�ص بوجه من
وجوه امل�ساواة دون وجه ،فيعم �رضورةً� ،إذ لي�س
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تخ�صي�صه ببع�ض الوجوه دون البع�ض� ،أوىل من
العك�س ،ولهذا قلنا� :إن النكرة يف �سياق النفي تع ّم.
وقال احلنفية :ال يقت�ضي العموم؛ لأن امل�ساواة
املطلقة تقت�ضي امل�ساواة من كل الوجوه� ،إذ لوال ذلك،
لوجب �إطالق لفظ املت�ساويني على جميع الأ�شياء� ،إذ
كل �شيئني ال بد �أن ي�ستويا يف بع�ض الأمور ،من
كونهما معلومني ،ومذكورين ،وموجودين ،ويف �سلب
ما عداهما عنهما.
و�إذا ثبت �أن املعترب يف طرف الإثبات ،امل�ساواة من
كل الوجوه ،كفى يف طرف النفي ،نُفي اال�ستواء من
بع�ض الوجوه ،لأن نقي�ض الكلي هو اجلزئي.
ويتفرع عن هذا الأ�صل م�سائل:
منها (َّ � )1أن امل�سلم ال ُيقتل بالكافر عندنا؛ لأن جريان
الق�صا�ص بينهما يقت�ضي اال�ستواء ،واهلل تعاىل قد
اب
اب ال َنّا ِر َو�أَ ْ�ص َح ُ
نفاه بقوله( :ال َي ْ�س َت ِوي �أَ ْ�ص َح ُ
اب الجْ َ َّنةِ) .41
الجْ َ َّن ِة �أَ ْ�ص َح ُ
وعندهمُ :يقتل؛ لأن نفي امل�ساواة قد ح�صل بحكم
�آخر ،فالت�سوية بينهما يف هذا احلكم ،ال متنع مدلول
الن�ص.
ومنها (َّ � )2أن ِد َي َة الذمي وامل�ست�أمن :ال تبلغ ِد َي َة
امل�سلم عندنا .وعندهم :ت�ساوي ِد َي َة امل�سلم.
ثم يتفرع عن نفي امل�ساواة العامة بني امل�سلم والكافر:
نفي
�أن ال ُيقتل ح ُّر بعبد عندنا ،لقيام �شبهة ما �أوجب َ
امل�ساواة بني امل�سلم والكافر وهو الكف ُر ،ف�إن ال ِّرق
من �آثار املبيح فيعمل يف ال�شبهة عمل �أ�صله .وعندهم:
ُيقتل به :لإنكارهم عمو َم نفي امل�ساواة».42
وهكذا يظهر من خالل هذه الأمثلة � َّأن درا�سة هذا
الكتاب تنمي َم َلكة القدرة على الربط بني كل م�س�ألة
�أ�صولية وبني الفروع التي يمُ كن �أن تتفرع عنها.
ُ .2ينبه الكتاب على � َّأن االختالف يف كثري من الفروع
الفقهية �أ�سا�سه االختالف يف القواعد الأ�صولية،
ولي�س اتباع ًا للهوى.
فمث ًال قاعدة :هل الزيادة على الن�ص ن�سخ �أم لي�ست
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بن�سخ .فذهب جمهور الأ�صوليني �إىل �أنَّها لي�ست
ن�سخ ًا� .43أي � َّأن ال�شارع احلكيم �إذا زاد على �أمر
م�رشوع جزء ًا �أو �رشط ًا مت�أخر ًا عنه فهو بيان
وتخ�صي�ص .وبنا ًء على ذلك ف� َّإن قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ال �صالة ملن مل يقر�أ بفاحتة الكتاب» .44لي�س
�س م َِن ا ْل ُق ْر�آن
نا�سخ ًا لقوله تعاىل( :فَا ْق َر ُءوا َما َت َي رَّ َ
)  .45بل هو بيان وتخ�صي�ص للآية .فقراءة الفاحتة
فر�ض وركن من �أركان كل ركعة يف ال�صالة .و�إىل هذا
ذهب املالكية وال�شافعية واحلنابلة.46
وذهب احلنفية �إىل � َّأن الزيادة على الن�ص ن�سخ.47
�أي ال تثبت الزيادة بخرب الواحد ،وال بالقيا�س ،لأن
ك ًال من خرب الواحد والقيا�س ال ين�سخ املتواتر وهو
القر�آن ،وبنا ًء على ذلك فقراءة الفاحتة عندهم واجبة
ولي�ست بفر�ض.48
ومن الأمثلة على ذلك:
املثال الأول :امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق يف طهارة
الغ�سل ،هل هما واجبان �أم ال؟
ُ
هذه امل�س�ألة مبنية على قاعدة �أ�صولية ،هي� :إذا �أ ِم َر
املكلف بفعل ،هل يجزئه من ذلك ما يقع عليه ا�سم
الفعل امل�أمور به� ،أم ال بد من فعل كل ما يتناوله
ا�سمه؟
فذهب ال�شافعي �إىل �أنه يجزئه ما يقع عليه ا�سم
امل�أمور به وال يجب فعل كل ما يتناوله .وبنا ًء
عليه :امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق غري واجبني يف طهارة
الغ�سل ،لأن قوله تعاىل( َو�إِن ُكن ُت ْم ُجنُب ًا ف َّ
َاط َّه ُرو ْا) .49
ال يوجب امل�ضم�ضة واال�ستن�شاق يف طهارة الغ�سل؛
لأنه ي�سمى متطهر ًا بدونهما ،وما زاد على ما يقع
عليه ا�سم الطهارة ال نوجبه بالآية بل بدليل �آخر.
وذهب احلنفية �إىل �أنه ال يجزئه فعل ما يقع عليه
اال�سم ،بل ال بد من فعل كل ما يتناوله ا�سمه .وبنا ًء
عليه :يجبان :لأنه ال يكون متطهر ًا طهارة كاملة
بدونهما.50
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املثال الثاين :املتيمم �إذا ر�أى املاء يف �أثناء �صالته .هل
تبطل �صالته �أم ال؟
هذه امل�س�ألة مبنية على قاعدة �أ�صولية ،هي:
ا�ست�صحاب احلال يف الإجماع املتقدم بعد وقوع
اخلالف ،هل هو حجة �أم ال؟ فذهب ال�شافعي �إىل �أنه
حجة ،وبنا ًء عليه� :أن املتيمم �إذا ر�أى املاء يف �أثناء
�صالته :ال تبطل �صالته ،لأن الإجماع قد انعقد على
�صحة �صالته حالة ال�رشوع ،والدليل الدال على
�صحة ال�رشوع دال على دوامه� ،إال �أن يقوم دليل
االنقطاع.
وذهب �أبو حنيفة �إىل �أنه ال حجة فيه ،وبنا ًء عليه:
تبطل �صالته ،وال اعتبار بالإجماع على �صحة �صالته
قبل ر�ؤية املاء ،ف�إن الإجماع انعقد حالة العدم ال حالة
الوجود ،ومن �أراد �إحلاق العدم بالوجود ،فعليه
الدليل.51
املثال الثالث :املرتدة ،هل تقتل �أم ال؟
هذه امل�س�ألة مبنية على قاعدة �أ�صولية هي :كلمة « َم ْن»
�إذا وقعت �رشط ًا .هل تعم الذكور والإناث؟
فذهب ال�شافعي �إىل �أنها تعم الذكور والإناث ،وبنا ًء
عليهَّ � :أن املرتدة تقتل مت�سك ًا بقوله �صلى اهلل عليه
و�سلم «من بدل دينه فاقتلوه».52
وذهب احلنفية �إىل �أنها تخ�ص الذكور دون الإناث.
واحتجوا يف ذلك ب�أن من قال بالت�سوية بينهما ،فقد
�أبطل تق�سيم العرب فيما ورد يف لغتها ،ف�إنهم قالوا:
يف الذكور :من ،ومنان ،ومنون .ويف الإناث :منه،
ومئتان ومنات ،وبنا ًء عليه :ال تقتل لق�صور اللفظ عن
تناولها.53
فهذه الأمثلة ونظائرها تنمي املَ َل َكة الأ�صولية لقارئ
الكتاب يف بيان الأ�س�س التي ُت ُو ِّ�صل �إىل ا�ستنباط
الأحكام ال�رشعية الفرعية.
 .3ير�شد الكتاب �إىل حترير حمل النزاع يف عدد من
الفروع الفقهية .وحمل النزاع« :هو احلكم املفتى به
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يف امل�س�ألة املختلف فيها».54
ومن الأمثلة على ذلك:
املثال الأول :حكم الرتتيب يف �أفعال الو�ضوء.
ذهب ال�شافعية �إىل � َّأن الرتتيب يف �أفعال الو�ضوء ركن
من �أركان الو�ضوء ،وذهب احلنفية �إىل �أنه ال ي�شرتط
الرتتيب يف �أفعال الو�ضوء.
وحمل النزاع بينهما :حرف الواو هل هو للرتتيب �أم
ملطلق اجلمع؟
فذهب ال�شافعية �إىل �أنه للرتتيب ،وبناء عليه :ف�إن
الرتتيب ي�شرتط يف الو�ضوء ،فمن تركه بطل و�ضو�ؤه
خالف ًا لقول احلنفية.
وذهب احلنفية �إىل عدم وجوب الرتتيب خالف ًا لقول
ال�شافعية ،وبنا ًء عليه :ال ي�شرتط الرتتيب.
قال الزجناين ......« :ويتفرع عن هذا الأ�صل
م�س�ألتان� :إحداهماَّ � -أن الرتتيب م�ستحق يف �أفعال
الو�ضوء عند ال�شافعي– ر�ضي اهلل عنه -مت�سك ًا
ال�صلاَ ِة فَاغْ�سِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم
بقوله تعاىل�( :إِ َذا ُق ْم ُت ْم �إِلىَ َّ
56
َو�أَ ْي ِد َي ُك ْم)  .55وال ي�ستحق (عندهم) :ملا ذكرنا .
املثال الثاين :حكم ت�أخري �إخراج زكاة املال الذي
توفرت فيه �رشوط الوجوب� ،إذا تلف بعد التمكن
من �إخراجه.
ذهب ال�شافعي �إىل وجوب �إخراج الزكاة على الفور،
و� َّأن من �أخَّ َر الزكاة بعد التمكن يع ُّد عا�صي ًا وي�صبح
�ضامن ًا للمال .وذهب احلنفية �إىل �أنه ال يلزمه �شيء.
وحمل النزاع بينهما :الأمر املطلق املجرد عن
القرائن .هل يقت�ضي الفور �أم الرتاخي؟
فذهب ال�شافعي �إىل �أنه يقت�ضي الفورية« ،واحتج يف
ذلك ب�أنه لو جاز الت�أخري :جلاز �إ ّما �إىل غاية معينة� ،أو
ال �إىل غاية معينة .والأول باطل لأنه خرق الإجماع،
والثاين �أي�ض ًا باطل ،لأن الت�أخري ال �إىل غاية معينة
يت�ضمن جواز الرتك ال �إىل غاية ،وذلك ينايف القول
بوجوبه».57
وبنا ًء عليه :يجب �إخراج املال على الفور .وذهب
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احلنفية �إىل �أنّه يقت�ضي الرتاخي« ،واحتجوا يف ذلك:
ب�أن الأمر له داللة على ا�ستدعاء الفعل وال داللة له
على الزمان ،بل الأزمنة كلها بالإ�ضافة �إليه �سواء،
فتعني الزمان بعد ذلك اعتبار ًا وال داللة عليه ،بل حظ
الفعل من الوقت الثاين كحظه من الوقت الأول ،فكما
جاز يف الأول جاز يف الثاين».58
وبنا ًء عليه :يجوز ت�أخري �إخراجها.
قال الزجناين« :ويتفرع عن هذا الأ�صل م�سائل:
منها(َّ � )2أن املال �إذا حال عليه احلول ،ووجبت
الزكاة ،ومتكن من �أدائها ،ثم تلف ،مل ت�سقط الزكاة
عندنا ،لأنه ع�صى باملنع فتنزل منزلة ما لو تلف� .أو
املودع �إذا امتنع من ردها ثم تلف.
59
وعندهم :ت�سقط� :إذ ال ع�صيان مع جواز الت�أخري» .
فهذه الأمثلة ب�إر�شادها �إىل حترير حمل النزاع يف هذه
الفروع ت�سهم يف تنمية َم َل َكة الرتجيح بني الأقوال
الفقهية املت�ضادة.
ُ .4ي َع ِّرف الكتاب كيفية ا�ستنباط احلنفية وال�شافعية
للأحكام ال�رشعية الفرعية.
�أو ًال :من الأمثلة على ذلك بالن�سبة للحنفية:
املثال الأول :قاعدة« :الأمر املطلق ال يقت�ضي
التكرار».
«واحتجوا يف ذلك :ب�أن التكرار معنى زائد على
الفعل ،لأن مقت�ضى قوله :افعل �أن يفعل ما ي�صري به
فاع ًال ،وهو باملرة الواحدة ي�صري فاع ًال على احلقيقة،
فمدعي الزيادة يحتاج �إىل دليل».60
وذهب ال�شافعي �إىل � َّأن الأمر املطلق يقت�ضي التكرار.
«واحتج يف ذلك ب�أن قول القائل :افعل� ،أمر ب�إيجاد
جن�س الفعل ،ف�إنه لو �رصح بذلك وقال� :أوجد
ال�رضب ،كان ذلك �صحيح ًا ،وا�سم اجلن�س يقت�ضي
اال�ستغراق ،وهذا املعنى ال يثنى وال يجمع ،فيتناول
�أعداد ًا من الفعل ال نهاية لها ،ف�إن اجلن�س متناول
للوجود الكائن ،والذي يكاد �أن �سيكون �إىل قيام
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ال�ساعة ،فال جرم نقول :يجب عليه �إتيان ما قدر
عليه ،ف�إن عجز �سقط ،ال لأنه من مقت�ضى ال�صيغة،
بل لعجزه».61
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
62
�أ -يجوز التيمم لفري�ضة قبل دخول وقتها .
ب-ال�سارق �إذا تكررت منه ال�رسقة ،ال يقطع يف املرة
الثانية.63
املثال الثاين :قاعدة« :النا�سي والغافل مكلفان».
«واحتجوا يف ذلك :با�ستقرار العبادات يف ذمته
حا َل ذهوله وغفلته ،وكذا لزوم الغرامات و�أر�ش
اجلنايات».64
وذهب ال�شافعي �إىل � َّأن فعل النا�سي والغافل ال يدخل
حتت التكليف.
«واحتج يف ذلك ب�أن التك ُّلف للفعل �إمنا يكلف �إيقاعه
�أو اجتنابه على وجه التقرب �إىل اهلل تعاىل به.
والق�ص ُد �إىل التقرب بفعل بعينه �أو اجتنابه مت�ضمن
للعلم به ،حتى ي�صبح الق�صد �إليه دون غريه ،وموق ُع
ال�شيء مع ال�سهو وعدم الق�صد :ال ي�صح �أن يكون يف
�سهوه ون�سيانه عامل ًا وقا�صد ًا �إليه بعينه ،ف�ض ًال عن
ق�صد التقرب به».65
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
66
�أ-كالم النا�سي يف ال�صالة يبطلها .
ب-يجب الق�ضاء على ال�صائم �إذا مت�ضم�ض ف�سبق
املاء �إىل حلقه من غري ق�صد ،وهو ذاكر لل�صوم.67
جـ -النائم �إذا ُ�صب املاء يف حلقه ،وهو �صائم يلزمه
الق�ضاء.68
د -املحرم �إذا تطيب �أو لب�س نا�سي ًا تلزمه الفدية.69
املثال الثالث :قاعدة« :املندوب ي�صري واجب ًا
بالتلب�س».
«واحتجوا يف ذلك :ب�أن �سبب وجوب العبادات،
كون العبد خملوق ًا هلل ،قال تعاىلَ ( :و َما خَ َلق ُْت الجْ ِ َّن
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ن�س �إِ اَّل ِل َي ْع ُب ُدونِ ) � .70أي ليوحدون وي�أتوا
َوالْ إِ َ
بالعبادات ،هكذا قال �أهل التف�سري .غري �أن ال�شارع
رحم عباده وعني لبع�ض العبادات �أوقات ًا معينة،
كال�صالة املعهودة ،والزكاة ،واحلج .وفو�ض تعيني
ما عداها �إىل العباد تف�ض ًال� ،إذ لو عني الأوقات كلها
للعبادات الواجبة ،وكلفهم على الت�ضييق لتقاعد
النا�س عن معا�شهم ،فرمبا �أدى �إىل التقاعد عن
اجلميع ،ف�إذا عني العبد وقت ًا للعبادة� ،إ ّما بالنذر� ،أو
بال�رشوع ،عمل الدليل املوجب عمله� ،إذ ذلك يدل على
فراغه لهذه العبادة».71
وذهب ال�شافعي �إىل � َّأن املندوب ال ي�صري واجب ًا
بالتلب�س .واحتج بقول« :كما � َّأن املباح ال ي�صري
واجب ًا بالتلب�س به خالف ًا للكعبي و�أتباعه كذلك
املندوب ال ي�صري واجب ًا بالتلب�س ،لأن كل واحد منهما
يجوز تركه ،والواجب ال يجوز تركه .فاجلمع بينه
وبني جواز الرتك متناق�ض».72
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
�أ�-إذا �رشع يف �صوم التطوع �أو �صالة التطوع،
امل�ضي بال�رشوع.73
ي�صري واجب ًا ،ويلزمه
ُّ
ب-املعذور يف حج النفل يتحلل ويلزمه الق�ضاء.74
ثاني ًا :من الأمثلة على ذلك بالن�سبة لل�شافعية:
املثال الأول :قاعدة«:الواجب ينق�سم �إىل م�ض َّيق
ومو�سع».
واحتج ال�شافعي يف ذلك« :ب�أن الوجوب م�ستفاد من
الأمر ،والأمر يتناول الوقت ،ومل يتعر�ض جلزء
من �أجزائه� ،إذ لو دل الأمر على تخ�صي�صه ببع�ض
�أجزاء الوقت ،لكان ذلك غري امل�س�ألة املتنازع فيها،
و�إذ مل يكن يف الأمر داللة على تخ�صي�ص الفعل بجزء
من �أجزاء ذلك الوقت ،وكان كل جزء من �أجزاء
ذلك الوقت قاب ًال له ،وجب �أن يكون ذلك الأمر هو
�إيجاب �إيقاع ذلك الفعل يف �أي جزء كان من �أجزاء
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ذلك الوقت».75
وذهب بع�ض احلنفية �إىل �إنكار الواجب املو�سع و� َّأن
�إيجاب الفعل يقت�ضي �إيقاعه يف اجلزء الأخري من
�أجزاء الوقت ،و�أن �أول الوقت �سبب لوجوبه.76
«واحتجوا يف ذلك :ب�أن الواجب ما انحتم فعله،
وتعني �أدا�ؤه ويالم تاركه ،وهذا مفقود يف م�س�ألتنا؛
ف�إنه من الزمان الأول باخليار� ،إن �شاء فعل و�إن
�شاء مل يفعل ،فلو كان واجب ًا يف هذه احلالة ملا ت�صور
�أن يتخري؛ لأن التخيري يوجب النفلية دون الوجوب
والفر�ضية».77
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
�أ-ال�صالة جتب ب�أول الوقت وجوب ًا مو�سع ًا ممتد ًا
من �أول الوقت �إىل �آخره.78
ب-ال�صبي �إذا �صلى يف �أول الوقت ،ثم بلغ يف �آخره:
مل يلزمه �إعادة ال�صالة.79
جـ -تعجيل ال�صلوات يف �أول �أوقاتها �أف�ضل.80
د-امل�سافر �إذا �سافر يف �أول الوقت� ،أو حا�ضت املر�أة
بعد دخول الوقت وم�ضى مقدار الفعل من الزمان
يجب الإمتام على امل�سافر ،والق�ضاء على احلائ�ض.81
هـ -ق�ضاء ال�صلوات وال�صيامات والنذور املطلقة
والكفارات يجب وجوب ًا مو�سع ًا.82
وَّ �-أن احلج يجب وجوب ًا مو�سع ًا ي�س ِّوغ ت�أخريه مع
القدرة عليه.83
املثال الثاين :قاعدةَّ �« :أن الأمر بال�شيء لي�س نهي ًا عن
�ضده ،والنهي عن ال�شيء لي�س �أمر ًا ب�ضده».
واحتج« :بدليل � َّأن الذي ي�أمر بال�شيء قد ال يخطر
بباله التعر�ض لأ�ضداد امل�أمور به� ،إما لذهول� ،أو
�إ�رضاب ،فكيف يكون �آمر ًا بال�شيء �أو ناهي ًا عنه ،مع
غفلته وذهوله عنه».84
وذهب احلنفية �إىل �أن الأمر بال�شيء نهي عن �ضده،
�سواء كان ذا �ضد واحد �أو �أ�ضدا ٍد كثرية.85
«واحتجوا يف ذلك ،ب�أن من �أمر غريه باخلروج من
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الدار ،فقد كره منه �سائر �أ�ضداده من القيام والقعود
واال�ضطجاع ،لأنه ال ي�أمر باخلروج مع �إرادته ملا
ينافيه ،ال�ستحالة اجلمع بينهما يف الأمر الواحد».86
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
�أَّ �-أن التخلي لنوافل العبادات� :أوىل من اال�شتغال
بالنكاح ،لأن النكاح �إ ّما مباح �أو مندوب م�شوب بحظ
النف�س واتباع الهوى ،والنوافل مندوب �إليها حق ًا هلل
تعاىل على اخللو�ص.87
بَّ �-أن �إر�سال الطلقات الثالث مباح ،لأن موجبها
قطع نكاح مباح.88
املثال الثالث :قاعدة« :اال�ستثناء �إذا تعقب جم ًال ن�سق
بع�ضها على بع�ض ،رجع �إىل جميع اجلمل وال يخت�ص
باجلملة الأخرية».
«واحتجوا يف ذلك ب�أمور ثالثة:
�أحدهما� :أن الإجماع منعقد على �أن الإن�سان �إذ قال:
لفالن على خم�سة ،وخم�سة �إال �سبعة �أنه يكون مقر ًا
بثالثة .ولو كان اال�ستثناء يخت�ص باجلملة الأخرية،
لكان مقر ًا بع�رشة ،لأن اال�ستثناء حينئذ باخلم�سة
الثانية ،ويكون ا�ستثناء م�ستغرق ًا بل زائد ًا عليه،
واال�ستثناء امل�ستغرق باطل.
وحيث اتفقنا على �أنه يكون �إقرار ًا بثالثة دل �أنه
انعطف على جميع اجلمل.
الثاين� :أنا �أجمعنا على �أن اال�ستثناء املعلق مب�شيئة
اهلل تعاىل ،واملقيد بال�رشط :يرجع �إىل جميع اجلمل،
كقول القائل :ن�سا�ؤه طوالق وعبيده �أحرار ،و�أمواله
�صدقة �إن �شاء اهلل ،ف�إنه يرجع �إىل اجلميع ،حتى ال
يقع �شيء من الأحكام.
وكذا �إذا قال :عبيده �أحرار ون�سا�ؤه طوالق �إن دخلوا
الدار ،ف�إن هذا ال�رشط يرجع �إىل اجلميع ،وال يقت�رص
على واحدة من اجلملتني.
الثالث� :أن اجلمل التي �سبقت اجلملة الأخرية ال
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يخلو� :إما �أن يقال� :إنها منقطعة عن اجلملة الأخرية
كامل�سكوت عنها� ،أو هي مرتبطة باجلملة الأخرية.
�إن قيل� :إنها كاملنقطعة امل�سكوت عنها ،فاال�ستثناء �إذا
تعقب كالم ًا منقطع ًا م�سكوت ًا عنه كان لغو ًا منقطع ًا،
علي ع�رشة و�سكت ،ثم قال� :إال
ف�إنه لو قال :له َّ
خم�سة ،مل يعد ذلك ا�ستثناء ،وال عربة به.
وذهب �أبو حنيفة ر�ضي اهلل عنه و�أ�صحابه� :إىل �أن
اال�ستثناء يخت�ص باجلملة الأخرية دون ما قبلها من
اجلمل واحتجوا يف ذلك ب�أمور ثالثة:
�أحدهما� :أن اال�ستثناء لو كان يرجع �إىل اجلمل وجب
�أن يكون اال�ستثناء من اال�ستثناء راجع ًا �إىل اجلملتني
جميع ًا اال�ستثناء وامل�ستثنى منه.
وقد اتفقنا على �أنه لو قال :له علي ع�رشة �إال خم�سة
�إال درهم ًا ،كان هذا اال�ستثناء راجع ًا �إىل اال�ستثناء
الذي تقدمه ،ال �إىل امل�ستثنى منه ،فليكن يف م�س�ألتنا
مثله.
الثاين� :أنهم قالوا :رجوع اال�ستثناء �إىل اجلملة
الأخرية م�ستيقن ،ورجوعه �إىل ما قبلها من اجلمل
حمتمل م�شكوك فيه ،فال يثبت بال�شك واالحتمال.
الثالث� :أنا لو قلنا :يرجع اال�ستثناء �إىل جميع
اجلمل� ،أ ّدى ذلك �إىل اجتماع عاملني يف معمول واحد،
والعامالت ال يجوز اجتماعهما على معمول واحد».89
ومن الأحكام ال�رشعية التي ا�ستنبطوها من هذه
القاعدة:
«� َّأن املحدود يف القذف �إذا تاب قُبلت �شهادته .ل َّأن
ِين َي ْر ُمونَ المْ ُ ْح َ�صنَات
اال�ستثناء يف قوله تعاىلَ ( :وا َّلذ َ
ني َجلْ َدة
َاج ِل ُدو ُه ْم َث َما ِن َ
ُث َّم لمَ ْ َي�أْتُوا ِب�أَ ْر َب َع ِة �شُ َه َداء ف ْ
َو اَل َت ْق َبلُوا َل ُه ْم �شَ َها َدة �أَ َب ًدا َو ُ�أو َل ِئكَ ُه ُم ا ْلفَا�سِ ُقونَ *�إال
الذين تابوا)  .90يرجع �إىل جميع اجلمل فريتفع رد
91
ال�شهادة كما ارتفع الف�سق
َ
َ
فهذه الأمثلة و�أمثالها ت�سهم يف تنمية َملكة ا�ستنباط
الأحكام.
ُ .5ي َع ِّرف الكتاب ب�أهم �سبب من �أ�سباب اختالف
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العلماء ،وهو االختالف يف القواعد الأ�صولية .ومن
الأمثلة على ذلك:
املثال الأول :االختالف يف خرب الواحد فيما تعم به
البلوى ،هل يقبل �أم ال؟
قال الزجناين« :خرب الواحد فيما تعم به البلوى
مقبول عند ال�شافعي – ر�ضي اهلل عنه.-
واحتج يف ذلك بقوله تعاىلَ (:و َما َكانَ المْ ُ�ؤْ ِمنُونَ
ِل َي ْن ِف ُروا َكافَّة َف َل ْو اَل َن َف َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َطا ِئ َف ٌة
ِل َي َت َف َّق ُهوا فيِ ال ِّد ِين َو ِل ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم ِ�إ َذا َر َج ُعوا ِ�إ َل ْي ِه ْم
َل َع َّل ُه ْم َي ْح َذ ُرونَ ).92
وبرجوع ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم� -إىل قول
خلتَانَي .93مع
عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها -يف التقاء ا ِ
�أن ذلك مما تعم به البلوى.
وقال �أبو حنيفة -ر�ضي اهلل عنه -ال يقبل .واحتج يف
ذلك ب�أن قال :ما تعم به البلوى يكرث وقوعه ،فيكرث
ال�س�ؤال عنه ،وما يكرث ال�س�ؤال عنه ،يكرث اجلواب
عنه ،فيقع التحدث به كثري ًا ،وينقل نق ًال م�ستفي�ض ًا
ذائع ًا ،ف�إذا مل ينقل مثله :دل ذلك على ف�ساد �أ�صله».94
ومن الأمثلة على ذلك:
قال الزجناين« :ومنها (� )3أن املنفرد بر�ؤية الهالل
�إذا كانت ال�سماء م�صحية ،تقبل �شهادته (عندنا).
(وعندهم) ال تقبل �شهادته لعموم البلوى ،وتوافر
الدواعي على روايته واجلد يف طلبه.
يثبت يف عقود املعاو�ضات
ومنها (� )4أن خيار املجل�س ُ
(عندنا) تعوي ًال على حديث عبد اهلل ابن عمر.95
(وعندهم) ،ال يثبت ،لعموم البلوى به».96
املثال الثاين :كلمة ِم ْن هل هي للتبعي�ض �أم البتداء
الغاية.
قال الزجناين« :كلمة ِم ْن للتعبي�ض عند ال�شافعي
– ر�ضي اهلل عنه .-كقول القائل� :أكلت من الطعام،
و�أخذت من املال ،ويريد به البع�ض.
وقال �أبو حنيفة -ر�ضي اهلل عنه :هي البتداء الغاية
كقولك� :رست من الكوفة �إىل الب�رصة� ،أي كان ابتداء
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م�سريي من الكوفة.
واملعنيان �أ�صليان فيها؛ �إ َّال �أن ا�ستعمالها للتبعي�ض
�أ�شهر و�أكرث.
ويتفرع عليه:
� َّأن املتيمم يجب عليه نقل ال�صعيد �إىل الوجه واليدين
عند ال�شافعي -ر�ضي اهلل عنه ،-لأن كلمة « ِم ْن»
اقت�ضت التبعي�ض عنده يف قوله تعاىل( :فَا ْم َ�س ُحوا
ِب ُو ُجوهِ ُك ْم َو�أَ ْيدِي ُك ْم ِم ْن ُه) 97والظاهر يف مظنة التعبد
ن�ص ،فال بد �أن ينقل بع�ض �أجزاء ال�صعيد �إىل وجهه
ويديه.
وقال �أبو حنيفة -ر�ضي اهلل عنه :-ال يجب النقل بل
الواجب �أن يبتدئ امل�سح من الأر�ض ،حتى لو م�سح
بيديه على �صخرة �صماء� ،أو حجر �صلد ال غبار
عليهما كفاه ،لأنه قد بد�أ من الأر�ض .ولو م�سح على
احليوان �أو النبات ال يكفيه».98
فهذه املعرفة بهذا ال�سبب ت�سهم يف تنمية َم َل َكة
الرتجيح بني الأقوال الفقهية املت�ضادة.
ُ .6ي َع ُّد الكتاب دلي ًال على �إحلاق ما يج ُّد من امل�سائل
الفقهية بنا ًء على القواعد التي وردت فيه.
ومن الأمثلة على ذلك:
�أ-الب�صمات و�أثرها يف �إثبات اجلرائم.
ب� -إثبات الن�سب ونفيه عن طريق الف�صائل الدموية.
ج -الت�صوير و�أثره يف �إثبات اجلرائم.
د� -إثبات �أوقات ال�صلوات باحل�سابات الفلكية.
هـ -التلك�س والفاك�س و�أثرهما يف �إثبات التعاقدات.
و-غ�سيل الكلى و�أثره على الطهارة وال�صالة.
ز-عقد النكاح والطالق من خالل و�سائل االت�صال
احلديثة.
ح-حتديد جن�س اجلنني يف احليوانات.
فهو بهذا ي�سهم يف تنمية َم َل َكة القدرة على تخريج
امل�ستجدات الفقهية على الأ�صول الواردة فيه.
ُ .7ي َع ُّد الكتاب من الكتب التي تعطي كثري ًا من
الو�ضوح والبيان لعلم �أ�صول الفقه ب�سبب �إكثاره من
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ذكر الفروع الفقهية.
ومن الأمثلة على ذلك:
قال الزجناين« :ذهب �أ�صحاب �أبي حنيفة ر�ضي اهلل
عنه� :إىل �أن حكم ال�شيء يدور مع �أثره وجود ًا وعدم ًا،
فينزل وجود �أثر ال�شيء منزلة وجوده ،وعد ُمه منزل َة
عدمه ،ا�ستد ً
الال بوجود الأثر على وجود امل�ؤثر،
وبانتفائه على انتفائه.
وال�شافعي -ر�ضي اهلل عنه ،-منع ذلك حمتج ًا فيه
بحقيقة الأ�صل ،ف�إن الأحكام والآثار تابعة للحقائق
ح�س ًا ،وحقيقة .ويف تنزيل �أثر ال�شيء منزلة ذلك
ال�شيء يف وجوده ،وعدمه :جع ُل املتبوع تابع ًا ،وذلك
قلب احلقائق.
ُ
ويتفرع عن هذا الأ�صل م�سائل:
منها (� )1أن امل�صابة بالفجور� ،إذا زالت بكارتها
بالزنا املح�ض ،ف�إنها ت�ستنطق عندنا لوجود حقيقة
الثيابة.
وعندهم :تزوج كما تزوج الأبكار ،ويكتفي ب�سكوتها،
لأنه وطء غري متعلق به حكم من �أحكام امللك ،وال
خا�صي ٌة من خ�صائ�صه ،ف�أ�شبه الوثبة والطفرة ،وال
يزول حكم البكارة.
ومنها (� )2أن نكاح الأخت يف عدة الأخت البائنة،
جائز عندنا لأن املحرم هو اجلمع يف ال�سبب املثمر
للوطء� ،أو يف الوطء املق�صود بهذا ال�سبب ،وقد انعدم
ذلك حقيقة.
وعندهم :ال يجوز ،لأن العدة من خ�صائ�ص �أحكام
النكاح ،فجعل بقا�ؤه ،مبنزلة بقاء �أ�صلها ،يف حترمي
اجلمع.
ومنها (� )3إذا طلق احلرة ثالث ًا ،ثم تزوج �أمة يف
عدتها جاز عندنا .وعنده :ال يجوز.
ومنها (� )4أن املختلعة ،ال يلحقها �رصيح الطالق،
لزوال حقيقة النكاح.
وعندهم :يلحقها ما دامت يف العدة ،كما ذكرناه.
99
ومنها (� )5أن املبتوتة يف مر�ض املوت ال ترث عندنا .
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وعندهم :ترث ،ما دامت العدة قائمة».
فهذا املثال و�أمثاله ينمي َم َلكة الفهم العميق والدقيق
لهذا العلم الذي معرفته �رشط من �رشوط االجتهاد.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة
وال�سالم على خري الربية ،وهادي الب�رشية ،حممد
ابن عبد اهلل ،وعلى من �سار على نهجه وهداه �إىل يوم
الدين� ،أ ّما بعد :فن�ستطيع �أن نوجز �أهم ما تو�صلنا
�إليه يف هذا البحث فيما يلي:
 .1املَ َل َكة مبعناها العام ،هي� :صفة را�سخة يف النف�س
تمُ َ ّكن �صاحبها من القيام ب�أعمال معينة مبهارة فائقة.
 .2املَ َل َكة الأ�صولية ،هي� :صفة را�سخة يف النف�س
تعطي �صاحبها القدرة على حتقيق ا�ستيعاب القواعد
والبحوث التي ُيتو�صل بها �إىل ا�ستنباط الأحكام
ال�رشعية الفرعية.
 .3تقوم املَ َل َكة الأ�صولية على �أربعة �أ�س�س ،هي:
ا�ستعداد فطري قوي ،ومادة درا�سية عميقة �شاملة
لكل املو�ضوعات الأ�صولية ،مع كرثة القراءة
واالطالع والنظر يف كتب الأ�صول ،و�أ�ستاذ
متخ�ص�ص متمكن من املادة الدرا�سة املتعلقة
باجلانبني النظري والتطبيقي ،والعلم باللغة العربية
مبعرفة علومها.
 .4كل من �أراد �أن يكون فقيه ًا �أو �أ�صولي ًا فهو
بحاجة لمِ َ َل َكة �أ�صولية ،فاحلكم ال�رشعي التكليفي
لتكوين املَ َل َكة الأ�صولية هو حكم تعلم �أ�صول الفقه
نف�سه ،وهو :فر�ض عني على كل من يريد �أن يهيئ
نف�سه ليكون جمتهد ًا �أو مفتي ًا �أو قا�ضي ًا ،لأنه ال ميكن
�أن ي�صري ال�شخ�ص جمتهد ًا� ،أو مفتي ًا� ،أو قا�ضيا �إال
بتعلمه.
 .5كتاب «تخريج الفروع على الأ�صول» للزجناين له
�آثا ٌر يف تنمية املَ َل َكة الأ�صولية� ،أهمها:
�أ�-أنّه كتاب تدريب عملي يعمل على نقل علم �أ�صول
الفقه من اجلانب النظري املجرد �إىل اجلانب العملي
التطبيقي.
ب-ينبه على � َّأن االختالف يف كثري من الفروع الفقهية
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�أ�سا�سه االختالف يف القواعد الأ�صولية ،ولي�س اتباع ًا
للهوى.
جـ -ير�شد �إىل حترر حمل النزاع يف عدة من الفروع
الفقهية.
 .6نو�صي ب�رضورة االهتمام بطريقة تخريج الفروع
على الأ�صول ت�أليف ًا وتدري�س ًا حتى ُيتمكن من ربط
الفروع بالأ�صول ،وكذلك لأنها تعطي الكثري من
الو�ضوح والبيان لعلم �أ�صول الفقه.
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ياقوت ،معجم البلدان ،3/152 ،و�إ�سماعيل� ،شعبان� ،أ�صول
الفقه تاريخه ورجاله� ،ص .250
 .23املراغي ،عبد اهلل ،الفتح املبني يف طبقات الأ�صوليني،
.2/72
 .24ابن قا�ضي �شهبة� ،أبو بكر ،طبقات ال�شافعية.1/457 ،
 .25ابن كثري� ،إ�سماعيل ،طبقات الفقهاء ال�شافعيني.2/878 ،
 .26الذهبي ،حممد� ،سري �أعالم النبالء.23/345 ،
 .27الداودي ،حممد ،طبقات املف�رسين ،2/310 ،وابن قا�ضي
�شهبة� ،أبو بكر ،طبقات ال�شافعية،
.457 /1
 .28حاجي خليفة ،م�صطفى ،ك�شف الظنون عن �أ�سامي الكتب
والفنون.2/981 ،
 .29الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
 137و�ص .299
 .30ابن قا�ضي �شهبة� ،أبو بكر ،طبقات ال�شافعية،1/457 ،
والداودي ،حممد ،طبقات املف�رسين ،2/310 ،واملراغي ،عبد
اهلل ،الفتح املبني يف طبقات الأ�صوليني.2/72 ،
 .31وقد حققه الدكتور حممد �أديب ال�صالح ،ون�رشه �سنة
1382هـ ،املوافق ل�سنة 1962م ،ثم �أعاد ن�رشه مرات عديدة،
و�آخرها هي الطبعة الثانية �سنة 1427هـ ،املوافق ل�سنة
2006م ،وقامت بن�رشه مكتبة العبيكان يف ال ِّريا�ض ،وقد خدم
الدكتور حممد �أديب ال�صالح الكتاب خدمة جليلة ،تتمثل فيما يلي:
.1االجتهاد الكبري يف �إخراج الن�ص ب�شكل وا�ضح ال غمو�ض فيه.
.2ترقيم امل�سائل الأ�صولية والفقهية.
.3ترقيم امل�سائل الفقهية املتفرعة عن امل�سائل الأ�صولية والفقهية.
.4ذكر موا�ضع الآيات الواردة يف ن�ص الكتاب من القر�آن الكرمي
�سورة ورقم ًا.
.5تخريج الأحاديث ال�رشيفة والآثار.
.6توثيق امل�صادر التي ا�ستقى منها امل�ؤلف القواعد والأحكام.
.7التعليق يف احلا�شية على بع�ض امل�سائل ملزيد من النفع للقارئ.
َ .8و َ�ض َع يف �آخر الكتاب ثمانية فهار�س تي�سري ًا لال�ستفادة ،وهي:
فهر�س الآيات ،والأحاديث والآثار ،وامل�سائل الأ�صولية والقواعد
الفقهية ،والفروع الفقهية ،وامل�سائل الأ�صولية ،والقواعد الفقهية،
و�أهم مراجع التحقيق ،ومو�ضوعات الكتاب.
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 .32الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .44
 .33الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .45
 .34الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .62
.35الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.114
 .36الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.251
 .37الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.285
 .38الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.164
 .39الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 54
– .56
 .40الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 81
– .82
� .41سورة احل�رش ،الآية.20 :
 .42الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.266 – 265
 .43القرايف� ،أحمد� ،رشح تنقيح الف�صول� ،ص،317
وال�سمعاين ،من�صور ،القواطع يف �أ�صول الفقه ،2/683 ،وابن
قدامة ،عبد اهلل ،رو�ضة الناظر وجنَّة املناظِ ر.1/305 ،
 .44رواه البخاري يف �صحيحه ،1/339 ،يف كتاب الأذان،
باب وجوب القراءة للإمام وامل�أموم يف ال�صلوات كلِّها يف احل�رض
وال�سفر ،وما يجهر فيها وما ُيخافت ،حديث رقم ،756 :م�سلم
�ص ،202يف كتاب ال�صالة ،باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة،
و�أنّه �إذا مل ُيح�سن الفاحتة وال �أمكنه تعلمها قر�أ ما تي�رس له من
غريها ،حديث رقم.874 :
�.45سورة املزمل ،الآية20 :
.46ابن عبد الرب ،يو�سف ،كتاب الكايف يف فقه �أهل املدينة،
 ،1/201والنووي ،يحيى ،املجموع �رشح املهذب،3/283 ،
واملرداوي ،علي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف،
.1/253
 .47ال�رسخ�سي� ،أحمد� ،أ�صول ال�رسخ�سي.2/82 ،
 .48املرغيناين ،علي ،الهداية �رشح بداية املبتدي.1/46 ،
� .49سورة املائدة ،الآية.6 :
 .50الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 64
–  ،65بت�رصف.
 .51الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 76
–  ،77بت�رصف.
.52رواه البخاري يف �صحيحه ،1/797 ،يف كتاب اجلهاد،
باب :ال ُي َعذ َُّب بعذاب اهلل ،حديث رقم.3017 :
 .53الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
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 ،290 – 289بت�رصف.
.54ابن اجلوزي ،يو�سف ،كتاب الإي�ضاح لقوانني الإ�صطالح يف
اجلدل واملناظرة� ،ص .107
� .55سورة املائدة ،الآية.6 :
 .56الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .63
.57الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.105
 .58الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.105
 .59الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.106 - 105
 .60الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .79
 .61الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .79
 .62الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .80
 .63الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .80
 .64الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .94
 .65الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .94
 .66الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .95
 .67الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .95
 .68الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .95
.69الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .96
� .70سورة الذاريات ،الآية.56 :
 .71الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.129
.72الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.129
 .73الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.130
 .74الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.130
.75الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .90
.76البخاري ،عبد العزيز ،ك�شف الأ�رسار عن �أ�صول فخر
الإ�سالم البزدوي.459 - 1/458 ،
 .77الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .91
 .78الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .91
 .79الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .91
 .80الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .92
 .81الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .92
 .82الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .93
 .83الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .93
 .84الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.221
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 .85اجل�صا�ص� ،أحمد� ،أ�صول اجل�صا�ص امل�سمى الف�صول يف
الأ�صول.1/332 ،
 .86الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.221
 .87الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.222
 .88الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.222
 .89الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.327 325� .90سورة النور ،الآيات.5 – 4 :
 .91الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.328
� .92سورة التوبة ،الآية.122 :
 .93حديث التقاء اخلتانني -من رواية �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها ،قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا جل�س
وم�س اخلتان اخلتان ،فقد وجب الغ�سل» رواه
بني �شعبها الأربعَّ ،
م�سلم� ،ص  ،190يف كتاب احلي�ض ،باب ن�سخ «املاء من املاء»
ووجوب الغ�سل بالتقاء اخلتانني ،حديث رقم ،785 :والرتمذي،
�ص ،253يف �أبواب الطهارة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،حديث رقم ،109 :و�أحمد ،40/250 ،حديث رقم:
 ،24026وابن حبان� ،ص 250يف كتاب الطهارة ،حديث رقم:
 ،1178وابن خزمية يف �صحيحه 1/114 ،يف جماع �أبواب
غ�سل اجلنابة ،حديث رقم ،227 :والبيهقي يف ال�سنن الكربى،
 ،1/252يف كتاب الطهارة ،باب وجوب الغ�سل بالتقاء اخلتانني،
حديث رقم.767 :
 .94الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 67
– .68
 .95عن عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -قال :املتبايعان كل
واح ٍد منهما باخليار على �صاحبه ما مل يتفرقا� ،إ َّال بيع اخليار».
رواه البخاري واللفظ له ،1/606 ،يف كتاب البيوع ،باب البيعان
باخليار ما مل يتفرقا ،حديث رقم ،2111 :وم�سلم� ،ص ،640يف
كتاب البيوع ،باب ثبوت خيار املجل�س للمتبايعني ،حديث رقم:
.3853
 .96الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص .70
�.97سورة املائدة ،الآية.6 :
 .98الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص 74
 .75 .99الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على الأ�صول� ،ص
.237 236-
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امل�صادر واملراجع
� .1إ�سماعيل� ،شعبان� ،أ�صول الفقه تاريخه ورجاله،
الطبعة الأوىل ،دار املريخ ،ال ِّريا�ض1401 ،هـ -
1981م.
 .2الإ�سنوي ،عبد الرحيم ،طبقات ال�شافعية ،الطبعة
الأوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1407 ،هـ -
1987م.
 .3الأن�صاري ،زكريا ،كتاب غاية الو�صول �رشح لب
الأ�صول ،دار الكتب العربية الكربى ،القاهرة ،دون
ذكر الطبعة وتاريخ الن�رش.
 .4الباح�سني ،يعقوب ،التخريج عند الفقهاء
والأ�صوليني دار�سة تطبيقية ت�أ�صيلية( ،د ،ط)،
مكتبة الر�شد ،الريا�ض1414 ،هـ.
 .5البخاري ،عبد العزيز ،ك�شف الأ�رسار عن �أ�صول
فخر الإ�سالم البزدوي� ،ضبط وتعليق وتخريج:
حممد املعت�صم باهلل البغدادي .الطبعة الثانية ،دار
الكتاب العربي ،بريوت1414 ،هـ 1994 -م.
 .6البخاري ،حممد ،الأدب املفرد ،حتقيق :حممد
�إليا�س البارة بنكوي ،الطبعة الأوىل ،دار ابن
كثري للطباعة والن�رش والتوزيع ،دم�شق1428 ،هـ
-2007م.
 .7البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري ،خ ّرج �أحاديثه
وع َّلق عليه :عز الدين �ضلي ،وعماد الطيار ،ويا�رس
ح�سن ،الطبعة اجلديدة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة نا�رشون،
بريوت1433 ،هـ2012 -م.
 .8البيهقي� ،أحمد ،ال�سنن الكربى ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية،
بريوت2003 ،م1424 -هـ.
 .9التمرتا�شي ،حممد ،الو�صول �إىل قواعد الأ�صول،
حتقيق :حممد �رشيف م�صطفى ،الطبعة الأوىل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1420 ،هـ2000 -م.
 .10التهانوي ،حممد ،ك�شاف ا�صطالحات الفنون،
من�شورات خ ّياط للكتب والن�رش ،بريوت ،دون ذكر
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الطبعة وتاريخ الن�رش.
 .11اجلرجاين ،علي ،كتاب التعريفات ،حققه وق َّدم له
وو�ضع فهار�سه� :إبراهيم الأبياري ،الطبعة الثانية،
دار الكتاب العربي ،بريوت1413 ،هـ 1992 -م.
 .12اجل�صا�ص� ،أحمد� ،أ�صول اجل�صا�ص امل�سمى
الف�صول يف الأ�صول� ،ضبط ن�صو�صه وخ َّرج �أحاديثه
وع َّلق عليه :حممد حممد تامر ،الطبعة الثانية ،دار
الكتب العلمية ،بريوت2010 ،م.
 .13ابن اجلوزي ،يو�سف ،كتاب الإي�ضاح لقوانني
اال�صطالح يف اجلدل واملناظرة ،حتقيق :حممود بن
حممد ال�سيد الدغيم ،الطبعة الأوىل ،مكتبة مدبويل،
القاهرة1415 ،هـ 1995 -م.
 .14حاجي خليفة ،م�صطفى ،ك�شف الظنون عن
�أ�سامي الكتب والفنون( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بريوت،
 1402هـ 1982 -م.
 .15ابن حبان ،عالء الدين ،الإح�سان يف تقريب
�صحيح ابن حبان ،اعتنى به :جاد اهلل بن ح�سن
خدا�ش ،بيت الأفكار الدولية ،عمان ،دون ذكر الطبعة
وتاريخ الن�رش.
 .16حبيب ،حممد ،علم تخريج الفروع على الأ�صول،
جملة جامعة �أم القرى لعلوم ال�رشيعة والدرا�سات
الإ�سالمية ،العدد (1429 ،)45هـ2008 -م.
 .17ابن حجاج ،م�سلم� ،صحيح م�سلم ،اعتنى به:
يا�رس ح�سن ،وعز الدين �ضلي ،وعماد الطيار،
الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة نا�رشون ،بريوت،
1433هـ2012 -م.

 .18احلموي ،ياقوت ،معجم البلدان( ،د ،ط)،
دار بريوت للطباعة والن�رش ،ودار �صادر ،بريوت،

1376هـ 1957 -م.

 .19ابن حنبل� ،أحمد ،امل�سند ،امل�رشف على حتقيقه
وتخريج ن�صو�صه والتعليق عليها� :شعيب الأرن�ؤوط،
الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1416 ،هـ -
1995م.

81

 .20ابن خلدون ،عبد الرحمن ،املق ِّدمة ،دار القلم،
بريوت ،دون ذكر الطبعة وتاريخ الن�رش.
� .21أبو داود� ،سليمان� ،سنن �أبي داود ،خ َّرج
�أحاديثه وع َّلق عليه ،يا�رس ح�سن ،وعز الدين �ضلي،
وعماد الطيار ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة الر�سالة
نا�رشون ،بريوت1434 ،هـ 2013 -م.
 .22الداودي ،حممد ،طبقات املف�رسين ،حتقيق :علي
حممد عمر ،الطبعة الثانية ،مكتبة وهبة1415 ،هـ
-1994م.
 .23الذهبي ،حممد ،تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري
والأعالم حوادث ووفيات651 ،هـ 660 -هـ ،حتقيق:
عمر عبد ال�سالم تدمري ،الطبعة الأوىل ،دار الكتاب
العربي ،بريوت1419 ،هـ 1999 -م.
 .24الذهبي ،حممد� ،سري �أعالم النبالء ،حققه وخ َّرج
�أحاديثه وع ّلق عليه� :شعيب الأرن�ؤوط ،وحممد نعيم
العرق�سو�سي ،الطبعة الأوىل ،م�ؤ�س�سة ال ِّر�سالة،
بريوت1401 ،هـ 1981 -م.
 .25الرازي ،حممد ،املح�صول يف علم �أ�صول الفقه،
درا�سة وحتقيق :طه جابر ف ّيا�ض العلواين .الطبعة
الثانية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1412 ،هـ -
1992م.
 .26الربيعة ،عبد العزيز ،علم �أ�صول الفقه حقيقته
ومكانته وتاريخه ومادته ،امل�ؤلف ،الطبعة الثانية،
1420هـ 1999 -م.

 .27ر�ضا� ،أحمد ،معجم منت اللغة( ،د ،ط) ،مكتبة
احلياة ،بريوت1377 ،هـ 1958 -م.
 .28ابن زكريا� ،أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،اعتنى
به :حممد عو�ض مرعب ،وفاطمة حممد �أ�صالن،
الطبعة الأوىل ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
1422هـ2001 -م.

 .29الزجناين ،حممود ،تخريج الفروع على
الأ�صول ،حققه وق َّدم له وع َّلق حوا�شيه :حممد �أديب
ال�صالح .الطبعة الثانية ،مكتبة العبيكان ،ال ِّريا�ض،
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1427هـ 2006 -م.
 .30ال�سبكي ،عبد الوهاب ،طبقات ال�شافعية
الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو ،وحممود
حممد الطناحي( ،د ،ط) ،دار �إحياء الكتب العربية،
القاهرة1383 ،هـ 1964 -م.
 .31ال�رسخ�سي ،حممد� ،أ�صول ال�رسخ�سي ،حقق
�أ�صوله� :أبو الوفا الأفغاين( ،د ،ط) ،دار املعرفة
بريوت1973 ،م1393 -هـ.
 .32ال�سمعاين ،من�صور ،القواطع يف �أ�صول الفقه،
ق َّدم له وحققه و�ضبط ن�صه وخ َّرج �أحاديثه وع َّلق
عليه� :صالح �سهيل علي حمودة ،الطبعة الأوىل ،دار
الفاروق ،عمان1432 ،هـ 2011 -م.
 .33الأ�سمندي ،حممد ،بذل النظر يف �أ�صول الفقه،
حققه وع َّلق عليه :حممد زكي عبد الرب ،الطبعة الأوىل،
مكتبة دار الرتاث ،القاهرة1412 ،هـ1992 -م.
� .34شو�شان ،عثمان ،تخريج الفروع على الأ�صول
درا�سة تاريخية ومنهجية وتطبيقية ،الطبعة الأوىل،
دار طيبة للن�رش والتوزيع ،ال ِّريا�ض1419 ،هـ -
1998م.
 .35ال�شيباين� ،أبو بكر ،كتاب ال�سنة ،ومعه ظالل
اجلنة يف تخريج ال�سنة ،ملحمد نا�رص الدين الألباين.
الطبعة الأوىل ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت1400 ،هـ -
1980م.
 .36ابن عبد الرب يو�سف ،كتاب الكايف يف فقه �أهل
املدينة املالكي ،حتقيق وتقدمي وتعليق:
حممد حممد �أُحيد ولد ماديك املوريتاين ،الطبعة
الأوىل ،مكتبة الريا�ض احلديثة ،الريا�ض1398 ،هـ
1978 -م.

 .37الفريوز �أبادي ،حممد ،القامو�س املحيط،
حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة،
الطبعة ال�ساد�سة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
1419هـ 1998 -م.

 .38ابن قا�ضي �شهبة� ،أبو بكر ،طبقات ال�شافعية.
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اعتنى بت�صحيحه وع ّلق عليه :احلافظ عبد العليم
خان( ،د ،ط) ،م�ؤ�س�سة دار الندوة اجلديدة ،بريوت،

1407هـ 1987 -م.

وجنَّة
 .39ابن قدامة ،عبد اهلل ،رو�ضة الناظر ُ
املناظِ ر ،ق َّدم له وحققه وع َّلق عليه :عبد الكرمي ابن
علي بن حممد النملة ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الر�شد،
الريا�ض1415 ،هـ 1994 -م.
 .40القرايف� ،أحمد� ،رشح تنقيح الف�صول يف اخت�صار
املح�صول يف الأ�صول ،حققه :طه عبد الر�ؤوف �سعد،
الطبعة الأوىل ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ودار الفكر،
القاهرة1393 ،هـ 1973 -م.
 .41قلعه جي ،حممد ،وقنيبي ،حامد ،معجم لغة
الفقهاء ،الطبعة الثانية ،دار النفائ�س ،بريوت،
1408هـ 1988 -م.
 .42ابن كثري� ،إ�سماعيل ،طبقات الفقهاء ال�شافعيني،
حتقيق وتعليق وتقدمي� :أحمد عمر ها�شم ،وحممد
زينهم حممد عزب( ،د ،ط) ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة1413 ،هـ 1993 -م.
 .43الكرمي ،ح�سن ،الهادي �إىل لغة العرب ،الطبعة
الأوىل ،دار لبنان للطباعة والن�رش ،بريوت1411 ،هـ
1991 -م.

 .44ابن اللحام ،علي ،املخت�رص يف �أ�صول الفقه على
مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،حققه وق َّدم له وو�ضع
حوا�شيه وفهار�سه :حممد مظهر بقا ،الطبعة الثانية،
مركز �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامعة �أم القرى ،مكة
املكرمة1422 ،هـ 2001 -م.
 .45املراغي ،عبد اهلل ،الفتح املبني يف طبقات
الأ�صوليني ،ملتزم الطبع والن�رش :عبد احلميد �أحمد
حنفي ،القاهرة ،دون ذكر الطبعة وتاريخ الن�رش.
 .46املرداوي ،علي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من
اخلالف ،ق َّدم له واعتنى به :رائد بن �صربي ابن �أبي
علفة ،بيت الأفكار الدولية ،عمان ،دون ذكر الطبعة
وتاريخ الن�رش.
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 .47املرداوي ،علي ،التحبري �رشح التحرير يف
�أ�صول الفقه ،درا�سة وحتقيق :عبد الرحمن بن عبد
اهلل اجلربين ،الطبعة الأوىل ،مكتبة الر�شد ،الريا�ض،
1421هـ 2000 -م.
 .48املرغيناين ،علي ،الهداية �رشح بداية املبتدي،
املكتبة الإ�سالمية ،دون ذكر الطبعة ومكان الن�رش
وتاريخه.
 .49ابن مفلح ،حممد� ،أ�صول الفقه ،حققه وع َّلق عليه
وق َّدم له :فهد بن حممد ال�سدحان ،الطبعة الأوىل،
مكتبة العبيكان ،الريا�ض1420 ،هـ 1999 -م.
 .50الن�سائي� ،أحمد ،ال�سنن الكربى ،ق َّدم له واعتنى
به وخ ّرج �أحاديثه :جاد اهلل بن ح�سن اخل ّدا�ش،
الطبعة الأوىل ،مكتبة الر�شد ،ال ِّريا�ض ،والدار
العثمانية ،ع ّمان1427 ،هـ 2006 -م.
 .51النووي ،يحيى ،كتاب املجموع �رشح املهذب
لل�شريازي ،حققه وع َّلق عليه و�أكمله بعد نق�صانه:
حممد جنيب املطيعي( ،د ،ط) ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت1995 ،م1415 -هـ.
� .52أبو يعلى� ،أحمد ،م�سند �أبي يعلى ،حققه وخ ّرج
�أحاديثه :ح�سني �سليم �أ�سد ،الطبعة الأوىل ،دار
امل�أمون للرتاث ،دم�شق1408 ،هـ 1988 -م.
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